













A Reconsideration of Polish Coal Miners’
Situation during the Interwar Period
in Northern France:
An Analysis of Individual Data
定　藤　博　子 　
This study aimed to review the situation of Polish mine workers
during the interwar period in northern France, using new individual
data on the mining company’s employees in the Archives nationales du
monde du travail. This paper focuses on the differences in employment
conditions in quantitative terms. I calculate the day-wage, labour grade,
and number of days worked for a comparison between French miners
and Polish miners. Polish miners were rated on their ability without
discrimination by the French mining company, but during the Great












































出典：Alain Girard et Jean Stoetzel (1953), Français et immigrés. L’attitude française.
L’adaptation des Italiens et des Polonais, INED, Cahier no.19, Paris, PUF, p.446.



























6) 渡辺千尋［2014］「フランスにおける移民政策の形成過程─ 1918-1939 年─」博士論文。
7) Ponty, Janine［1988］Polonais méconnus. Histoire des travailleurs immigrés en
France dans l’entre-deux-guerres, Publications de la Sorbonne. 2005 年に再版。
8) Ponty, Jenine［1995］Les Polonais du Nord ou la mémoire des corons, Paris, éd.
Autrement.
9) 発刊当時は Cité nationale de l’histoire de l’immigration(略称 CNHI）であるが、現在は
Musée de l’histoire de l’immigration である。
10) Polonia. Des Polonais en France, de 1830 à nos jours (catalogue de l’exposition
à la CNHI), (Paris : éditions Montag), 2011.
11) Montant, Gil［2006］, Les stratégies des compagnies minières du Nord-Pas-de-
Calais dans l’entre-deux-guerres, (Arras : Artois presses université).




























鉱山業の状況についての鉱山技師長による報告書」（Rapport de l’ingenieur en
chef des mines sur la situation de l’industrie minérale dans le départment
du Nord）（以下、RdI N）である。パ・ド・カレ県の方は「パ・ド・カレ県における
13) Noiriel, Gérard［1988］Le creuset français : histoire de l’immigration, XIXe-XXe
siècles (Paris : Seuil).
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鉱山業の状況についての鉱山技師長による報告書」（Rapport de l’ingenieur en
chef des mines sur la situation de l’industrie minérale dans le départment
du Pas de Calais）（以下、RdI PdC）である。共に炭鉱労働者歴史センター






















14) 詳しくは、以下を参照。定藤博子［2019］立教経済学研究第 72 巻第 4 号,219-234 頁。
15) 例えば 1930 年にフランスの年間産出量は約 5,506 万トン（Annuaire statistique vol. 57,










出典：RdI, N、PdC, 1931 より筆者作成。
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における機械の導入は主に採炭と運搬に分かれる。採炭現場ではピック・ハン
マーや穿孔機の使用、発破採炭や長壁法採炭を開始した。アニシュ炭鉱はピッ






























出典：RdI, N, 1930,1936 より筆者作成。　　
表 4 　ノールにおける炭鉱労働者の内訳（人）
出典：RdI, N, 1929-1938 より筆者作成。
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援助と保険に関する協定が結ばれた。これを機に、フランスでのポーランド人

























18) Ponty, Janine［1988］pp.113-126. Gogolewski, Edmond［1981］pp.652-655.
19) Ponty, Janine［1988］pp.137-140.




























21) Cross, S Gary［1983］pp.85-86.
22) 先山とは石炭の採掘に当たる労働者であり、後山は石炭の運搬を行う労働者である。
23) Ponty,Janine［1988］pp.133-137.
24) 原語：l’extension des longues tailles 　日本では通常 100m 規模の切羽（掘削面）で掘削す


































1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
1 5 22 41 37 34 31 28 26 19 16 13 11 6 7 6 6 5 5 5
0 0 7 26 33 39 45 50 46 39 39 40 36 33 31 31 30 31 27 28



































彼は 1893年 9月 1日ポーランドのウッジ（ÃLódź）県ヴィエルニ（Wieluń）
市クズニツァ（Kuznica）で出生した。両親の名前の記載がある。その後、1913
年 1月 28日、19歳の時にウッジ県ウッジ市カリシュ（Kalisz）にて Fと結婚
する。1913年 10月 26日、20歳の時に、同じくウッジ県 RacÃlawice(ラツワ
ビツェ）にて長女が誕生する。1915年 5月 13日 21歳の時には二女、1916年





















































































































































































27) RdI, N 1928, pp.32-36.
28) Ponty, Janine［1988］pp.289-317.
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表 5 　ポーランド人労働者数の増減（1929, 1932, 1935, 1936 年）
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ポーランド人労働者 C の略年表
出典：ANMT 1994 008 00002-53688 より筆者作成。
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